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الملخ�ص

يه ��دف ه ��ذا البحث �إلى ال َتع� � ُّرف على �أثر محا�سب ��ة اال�ستدامة  ،ف ��ي م�صداقية المعلومات
المحا�سبية في البنوك التجارية الأردنية ،ويحاول البحث الحالي الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي :ما �أثر
عنا�ص ��ر محا�سبة اال�ستدامة  (،العنا�صر البيئية ،العنا�صر االجتماعية ،العنا�صر االقت�صادية) في
م�صداقي ��ة المعلومات المحا�سبي ��ة في البنوك التجارية الأردنية ،وذلك م ��ن وجهة نظر المديرين
والمحا�سبي ��ن ف ��ي ه ��ذه البنوك .ت ��م ا�ستخ ��دام المنهج الو�صف ��ي والتحليل ��ي  ،لمعالج ��ة بياناتها
�إح�صائي ��ا» ،وكذل ��ك بناء �أداة البحث  ،وه ��ي عبارة عن ا�ستبانه لبح ��ث �آراء عينة البحث .وتو�صل
البحث �إلى وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية لعنا�صر محا�سبة اال�ستدامة (العنا�صر البيئية ،العنا�صر
االجتماعي ��ة ،العنا�ص ��ر االقت�صادية) في م�صداقي ��ة المعلومات المحا�سبية ف ��ي البنوك التجارية
الأردني ��ة؟ و�أو�صى البح ��ث بالت�أكيد على التزام البنوك التجارية الأردني ��ة بالإبالغ عن المعلومات
والتكالي ��ف االجتماعي ��ة الت ��ي من الممك ��ن �أن ت�سب ��ب انخفا� ��ض الإي ��رادات والتدفق ��ات النقدية
الم�ستقبلية.
مفت ��اح الكلمات :محا�سبة اال�ستدام ��ة ،م�صداقية المعلومات المحا�سبي ��ة ،البنوك التجارية
الأردنية.
Abstract
This research aims to identify the impact of accounting sustainability
on the credibility of accounting information in the Jordanian commercial
banks , and to find the current answer to the following question : What is the
impact of the elements of accounting sustainability (environmental , social,
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and economic elements) on the credibility of accounting information in the
Jordanian commercial banks, and that from the perspective of managers
and accountants in these banks. Both the both descriptive and analytical
approaches were used to address the data statistically. A questionnaire was
also prepared to discuss the views of the research sample. The research found
a statistically significant effect of the elements of accounting sustainability
(environmental elements, social elements, economic elements) on the
credibility of accounting information in the Jordanian commercial banks.
We also recommend certainly that the Jordanian commercial banks comit to
reporting information and social costs, that might cause lower revenues and
future cash flows.
Key words: Accounting sustainability, the credibility of accounting
information, Jordanian commercial banks.

المقدمة
تواج ��ه المنظم ��ات في القرن الح ��ادي والع�شرين تحدي ��ات عديدة ،من �أهمه ��ا تغ َير الأدوار
التقليدية للمنظمات ،حيث تجاوز دورها من القيام بخدمة العمالء ،وتقديم الخدمات والمنتجات
والح�ص ��ول على الأرب ��اح �إلى القيام ب�أدوار تج ��اه رفاهية وتح�سين �سبل معي�ش ��ة مجتمعاتها ،وعلى
الرغ ��م م ��ن �أن هذا الدور عادة ما يبرز طوع ًا من المنظمة نف�سه ��ا� ،إال �أ ٌن هنالك مطالب متزايدة
م ��ن قبل ال�شعوب والحكوم ��ات لهذه المجتمعات تحث المنظمات للقي ��ام بدورها في تنمية وتطوير
المجتمعات التي تحقق من خاللها �أرباحها (.)Heslin and Ochoa, 2008
وق ��د فر�ض ��ت التح ��والت االقت�صادي ��ة وال�سيا�سية واالجتماعي ��ة والثقافية  ،خ�ل�ال المراحل
الما�ضي ��ة التي �شهدها العالم على الأفراد والحكوم ��ات االهتمام بالتنمية الم�ستدامة ،لأنها مطلب
تاريخي و�ضروري تتطلع �إليه كل المجتمعات بمختلف مكوناتها و�أطيافها ،و�إحدى الق�ضايا الدائمة
الح�ض ��ور ف ��ي الجدل .ومن �أه ��م ق�ضايا الع�ص ��ر الحديث الذي �أ�صب ��ح ينظر �إلى مفه ��وم التنمية
�شامل  ،له جوان � ُ�ب عديدة اقت�صادي ��ة واجتماعية و�سيا�سي ��ة وثقافية وبيئية،
الم�ستدام ��ة كمفه ��وم ٍ
وه ��ذا ما جعل الفك ��ر التنموي يتطور من فترة �إلى �أخرى متبني ًا �أحد تلك الجوانب (& Johnson
.)Scholes, 2002, P:198

ُتع ُّد التنمية الم�ستدامة من المفاهيم التي نالت كثير ًا من االهتمام �سواء من الناحية البيئية
واالجتماعي ��ة �أو االقت�صادي ��ة ،وم ��ن الناحي ��ة المحا�سبية ،ف إ� َّنه ف ��ي مرحلة التط ��ور التي �صاحبت
�ام المحا�سبة من مفهوم المِ ْل ِك َّية ال ��ذي يتبلور في تعظيم
ظاه ��رة الرك ��ود االقت�صادي ،تح َّول اهتم � ُ
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الم�صلح ��ة الذاتية لل ُم�َّلاَاَّ ُك باعتبارها الم�س�ؤولي ��ة الأولية للإدارة �إلى مفه ��وم الوحدة المحا�سبية
الذي يعتبر المالك �أحد �أ�صحاب الم�صالح في ال�شركة ،ومن ُث ّم ف�إن الإدارة في تلك الفترة ركزت
ف ��ي تحقيق التوازن بي ��ن حقوق والتزامات �أ�صحاب الم�صالح المختلف ��ة .وبالرغم من وجود الربح
هدف ��ا» للمنظم ��ة � ،إال �أنَّ تحقيق هذا اله ��دف تح ُك ُمه قيود يفر�ضها المجتم ��ع ،لذلك كان عليها �أنْ
تقب ��ل م�س�ؤوليته ��ا البيئية واالجتماعية �سواء �أكانت الم�س�ؤولي ��ة المفرو�ضة بالتزام قانوني �أم تلك
التي ترتبط بم�صلحتها الذاتية (بدوي والبلتاجي.)2013 ،
�إنَّ الموا�ضي ��ع البيئي ��ة واالقت�صادي ��ة تت� � ُّم معالجتها م ًعا �ضم ��ن �إطار المحا�سب ��ة البيئية �إال
�أنهاتم َّثل اثنين فقط من دعائم التنمية الم�ستدامة� ،إذ �إنَّ مفهوم التنمية الم�ستدامة يوازي
مفهوم
َ
الرفاهي ��ة ال ��ذي يتطلب االعتراف ب� ��أنَّ الب�شرية يج ��ب �أنْ تتعاي�ش �ضمن حدود الم ��وارد ال ُمتاحة،
ومح ��ددات طاقاتها الإنتاجية ،و�أنَّ التنمية الم�ستدامة ُتع َّر ُف ب�أنها تت�ضمن َ
ثالث دعامات �أ�سا�سيه
يوجه احتياجات الإن�س ��ان الحا�ضرة والم�ستقبلية،
اقت�صادي ��ة و بيئي ��ة واجتماعية ،وبال�شكل الذي َّ
وب ��دون �ضمان لقابلية ُن ُظ ِم الأر�ض الطبيعية التي نعتمد عليها في النمو والبقاء والحياة (ال�صفار،
.)2006
وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا�س الفكري ،ف�إنَّ ع ��ددا» كبيرا» م ��ن �أ�صحاب الم�صالح ب ��د�ؤوا التركيز في
هدف منه ��ا �أن ال تت�ضمن العوامل البيئية
بح ��وث محا�سبة الرفاهية الم�ستدام ��ة وتطبيقاتها التي ُي َ
واالقت�صادية ال�شاملة فح�سب ،و�إ ّنماالجوانب االجتماعية ال�ضرورية والأ�سا�سية للبيئة الم�ستدامة.
م�شكلة البحث و�أ�سئلته
ُت ّع ��د القوائ ��م المالية الم�ص ��د َر الأ�سا�سي لدرا�سة الو�ض ��ع المالي في البن ��وك ،وبالتالي ف�إنَّ
البيانات الواردة في هذه القوائم ،يجب �أنْ تتَّ�سم بالمِ �صداقية والموثوقية والمو�ضوعية والمالءمة،
لذلك ف�إنَّ م�شكلة هذا البحث تتركز على المحا�سبة الم�ستدامة وفائدتها في عملية اتَّخاذ القرارات
ف ��ي البن ��وك التجارية ،و�إيجاد �صيغ ��ة مفاهيمية ترتكز ف ��ي التنمية الم�ستدامة ،كم ��ا ي�شير العدد
المتنام ��ي لل�ش ��ركات و المديرين والموظفين إ�ل ��ى الحاجة لظهور ال�شركات ،ب�ص ��ورة م�س�ؤولة عن
مو�ضوع المحا�سبة الم�ستدامة .وبذلك يمكن تلخي�ص م�شكلة البحث بال�س�ؤال الآتي :ما �أَ َث ُر عنا�صر
محا�سبة اال�ستدامة (العنا�صر البيئية ،العنا�صر االجتماعية ،العنا�صر االقت�صادية) في ِم�صداقية
المعلومات المحا�سبية في البنوك التجارية الأردنية؟
�أهمية البحث
ي�ستم ��د البحث الحالي �أهمِ َّيتَه من �أهمِ َّي ِة ،وفائد ِة محا�سبة اال�ستدامة ،و�أثرها في م�صداقية
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المعلوم ��ات المحا�سبي ��ة في البن ��وك التجاري ��ة الأردنية .لذلك يحم ��ل هذا البح ��ث �أهمية خا�صة
العالم ،ولدى البنوك خا�ص ��ة التي ُيطلب منها
،لأن التنمي ��ة الم�ستدام ��ة �أ�صبحت عام ًال مهم ًا ف ��ي ُ
الم�ساهم ��ة في الإيفاء بالم�س�ؤوليات ،االجتماعية والتنمي ��ة االقت�صادية ،كذلك �إخ�ضاعه للم�ساءلة
،فيما �إذا كانت �سيا�ساته وا�ستراتيجياته ت�ؤثر �سلب ًا على المجتمعات.
هدَ ُف البحث
حا�س َب ِة اال�ستدامة في م�صداقية المعلومات المحا�سبية
يه ��دف هذه البحث �إلى معرفة �أَ َث � ِ�ر ُم َ
في البنوك التجارية الأردنية.
فر�ضية البحث
ي�ستن ��د هذا البحث على الفر�ضية الآتية :ال يوجد �أثر لعنا�صر محا�سبة اال�ستدامة (العنا�صر
البيئي ��ة ،العنا�ص ��ر االجتماعية ،العنا�ص ��ر االقت�صادية) في م�صداقية المعلوم ��ات المحا�سبية في
البنوك التجارية الأردنية.
نموذج البحث
المتغير التابع
					
الم�ستقلة
المتغيرات
االستدامة
محاسبة
 -العناصر البيئية

		
مصداقية المعلومات
المحاسبية

 العناصر االجتماعية -العناصر االقتصادية

ال�شكل ()1
نموذج الدرا�سة
تعريفات �إجرائية
محا�سب ��ة اال�ستدامة :هي نظام للمعلومات يخت�ص بوظيفتي قيا�س الأداء البيئي واالجتماعي
واالقت�ص ��ادي للبنك ،والتقرير عن نتائج هذا القيا�س بما يكفل تقييم �إ�سهاماته في تحقيق التنمية
الم�ستدامة.
م�صداقية المعلومات المحا�سبية :القدرة على اعتماد المعلومات المحا�سبية والمالية الواردة
في القوائم المالية للبنك عن تلبية احتياجات م�ستخدميها ب�أقل درجة خوف ممكنة ،ويتحقق ذلك
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بتوافر �صدق التمثيل وقابلية التحقق والحيادية.
وع ّين ُته
مجتمع البحث َ
يتك ��ون مجتمع البحث من جميع البنوك المدرجة في �سوق ع َّمان للأوراق المالية ،والبالغ
عدده ��ا ( )23بن ��ك ًا ،ح�س ��ب ما ورد ف ��ي التقرير ال�شهري لبور�ص ��ة ع َّمان ،ل�شهر �شب ��اط من العام
 ،2013وهي :العربي ،الإ�سكان ،المال الأردني ،الأهلي الأردني ،الأردن ،اال�ستثمار العربي ،االتحاد،
القاه ��رة عم ��ان ،الأردني الكويت ��ي ،الإ�سالمي الأردن ��ي ،التج ��اري ،العربية الم�صرفي ��ة ،الأردني
لال�ستثم ��ار ،الكويت الوطنيَ ،ع ْوده  ،العربي الإ�سالمي الدولي ،لبن ��ان والمهجر� ،سو�ستيه جنرال،
�سيت ��ي بنك ،العقاري الم�صري ،بنك � ،HSBCستان ��در ت�شارترد ،الرافدين� .أما عينة البحث فتم
اختياره ��ا من المديرين الماليي ��ن والمحا�سبين العاملين في البنوك وفروعه ��ا المنت�شرة في كافة
محافظات المملكة الأردنية الها�شمية.
وبخ�صو� ��ص الطريق ��ة والكيفية الت ��ي ت ََّم من خالله ��ا ح�صر حجم وح ��دة المعاينة والتحليل
(عينة البحث) ،فقد تم اختيا ُر َع َّين ٍة َق ْ�ص ِد َّي ٍة تمثل هذا المجتمع في البنوك مو�ض َع البحث .وقد ت ََّم
توزي ��ع اال�ستبانات في ه ��ذه البنوك ،وبمعدل ( )10ا�ستبانات في كل بنك من هذه البنوك بفروعها
المنت�ش ��رة ف ��ي المحافظات الأردني ��ة ،حيث بلغ عدد اال�ستبان ��ات الموزع ��ة ( ) 230ا�ستبانة .وقد
ا�ست ��رد الباحث (  )188ا�ستبانة»وبن�سب ��ة ( )%81.7من �إجمالي اال�ستبانات الموزعة ،وبعد �أن ت َّم
ف ��رز اال�ستبانات ت َّم ا�ستبعاد (  ) 4ا�ستبانات لع ��دم �صالحيتها للتحليل الإح�صائي �أو لعدم اكتمال
تعبئة بع�ضها من المبحوثين ،وبذلك ا�ستقرت العينة على ( )184م�ستجيب ًا ،وبن�سبة ( )%80.0من
�إجمالي اال�ستبانات الموزعة.
�أدوات البحث وم�صادر جمع البيانات
اعتم ��د الباح ��ث عل ��ى نوعين من م�ص ��ادر المعلوم ��ات ،هما الم�ص ��ادر الثانوي ��ة ،مثل :كتب
المحا�سبة  ،والم ��واد العلمية  ،والن�شرات والدوريات المتخ�ص�صة التي تبحث في مو�ضوع محا�سبة
اال�ستدام ��ة وجودة المعلوم ��ات المحا�سبية ،كذل ��ك الم�صادر الأولية  ،من خ�ل�ال ت�صميم وتطوير
ا�ستبان ��ة خطي ��ة لمو�ضوع البح ��ث الحالي ،وللت�أكد من �ص ��دق الأداة وقدرتها عل ��ى قيا�س متغيرات
البحث ،فقد ت َّم ا�ستخراج معامل كرونباخ �ألفا لالت�ساق الداخلي  ،حيث بلغ ( )%88.92وهي ن�سبة
جيدة جدا» ُيعتمد عليها في اعتماد نتائج البحث الحالية.
الأ�ساليب الإح�صائية الم�ستخدمة في البحث.
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قام الباحث باال�ستعانة بالأ�ساليب الإح�صائية � ،ضمن برنامج الحزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية  SPSSفي تحليل البيانات ،حيث ا�ستخدم الباحث المتو�سطات واالنحرافات المعيارية
،وتحليل االنحدار المتعدد ( )Multiple Regressionوذلك من �أجل اختبار فر�ضية الدرا�سة.
الدرا�سات ال�سابقة
�أج ��رى ( مطر وال�سويط ��ي )2012 ،درا�سة هدفت �إل ��ى التعريف بمدى ارتب ��اط المحا�سبة،
بفر� ��ض ا�ستمراري ��ة ال ُم ْن َ�ش�أة اذ يعتب ��ر �أنَّ ا�ستدامة الم�شروع وا�ستمراريته  ،ه ��ي الو�ضع الطبيعي
لعجل ��ة الحياة االقت�صادي ��ة .وخل�صت الدرا�سة �إلى �أنه ال يمكن تقيي ��م الأداء االقت�صادي للمنظمة
ِب َمع ��زل عن �آث ��اره ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية ،على البيئ ��ة المحيطة بها ،وحتى �إذا ت ��م مراعاة ذلك
ف�ستبق ��ى هن ��اك فجوة توقعات ،بي ��ن نوعية وحجم الأن�شط ��ة التي يتوقعها المجتم ��ع من المنظمة،
والأن�شطة التي تنفذها المنظمة فع ًال.
وهدف ��ت درا�سة ( � )Gillet, 2012إلى بح ��ث تنفيذ �شركات ذات طرف ثالث ل�ضمان تقارير
اال�ستدامة ،قام الباحث بدرا�سة ممار�سات �شركات فرن�سية ،وقام ب�إجراء تحاليل للبيانات لأربعين
�شرك ��ة فرن�سي ��ة مدرجة ببور�ص ��ة الفرن�سية ( )CACحي ��ث �إنَّ هذه ال�شركات تق ��وم بن�شر تقارير
ا�ستدام ��ة تم ت�أكيدها من قبل طرف ثالث ،وقد ت ��م التو�صل �إلى ب�صائر حول كيفية �صياغة تقارير
ال�ضمان .كما تبين �أنّ م�صلحة �إدارة ال�شركات تكمن في طريقة تطوير �سيا�سة اال�ستدامة والتقدم
في تقاريرها ح ��ول معلومات اال�ستدامة ،بالإ�ضافة لتقديم �ضمانات لم�ستخدمي الم�صداقية و عن
المعلومات التي تم الإف�صاح عنها.
وتو�صلت درا�سة ( � )Arroyo, 2012إلى �أنَّ المحا�سبة الإدارية ،لم تعر انتباه ًا كافي ًا للجذور
االجتماعي ��ة للنظرية الم�ؤ�س�سية ،ولذا فقد اقترح الباحث طريقة �أخرى لدرا�سة كيف �أن ممار�سات
المحا�سبة الإدارية الجديدة لزيادة االهتمامات باال�ستدامة.
الإطـار النظري
محا�سبة اال�ستدامة
لق ��د تطور مفهوم التنمية ،ليرتب ��ط بالعديد من االتجاهات ،مثل البيئة فظهر مفهوم التنمية
الم�ستدام ��ة في منت�صف الثمانينيات من القرن الما�ضي ،والتي تعن ��ى �أن ت�شبع الأجيال الحا�ضرة
احتياجاتها من ال�سلع والخدمات ،دون �أن تنق�ص من مقدرة الأجيال المقبلة على �إ�شباع احتياجاتها
( .)Starr, 2000, P:91ث ��م تطور المفهوم لي�شمل جانبا» آ�خ ��ر هو الجانب االجتماعي ،ف�أ�صبحت
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التنمية االجتماعية ،والتي تعرف ب�أنها عملية ا�ستثمار �إن�ساني تتم في المجاالت� ،أو القطاعات التي
تم� ��س حياة الب�شر ،مثل التعليم وال�صح ��ة وال�سكان والرعاية االجتماعية �أعل ��ى �أ�سا�س �أن الإن�سان
ه ��و �أ�سا�س عملية التنمية ،وته ��دف �إلى تطوير التفاعالت المجتمعية بين �أطراف المجتمع «الفرد،
الجماعة ،الم�ؤ�س�سات االجتماعية المختلفة ،والمنظمات الأهلية» (.)Levin, 2006, P:69
بع ��د ذلك ،ظهر تيار فكري حديث ًا يدعو �إلى إ�ع ��ادة النظر في خطط التنمية ال�شاملة للدول،
عل ��ى �أ�سا�س �أن ه ��ذه الخطط التنموية ت�صمم ،بحي ��ث يكون الهدف الأ�سا�س ه ��و التنمية الب�شرية
بالمق ��ام الأول و�أن التطور المادي واالقت�صادي وال�صناعي ،ي�أتي بعد بناء قاعدة عري�ضة من ذوي
الت�أهيل العالي من المواطنين (.)Al-Dosary, 1999, p:21
وف ��ي بداية الت�سعينيات ،ا�ستحدث مفهوم التنمي ��ة الب�شرية ،والذي يهتم بدعم قدرات الفرد
وقيا� ��س م�ستوى معي�شت ��ه ،وتح�سين �أو�ضاعه ف ��ي المجتمع ،كعملية اقت�صادي ��ة واجتماعية وثقافية
و�سيا�سي ��ة �شاملة ،ت�ستهدف التح�سين الم�ستمر لرفاهية ال�س ��كان ب�أ�سرهم والأفراد جميعهم ،على
�أ�سا�س م�شاركتهم الن�شطة والحرة (.)Pallmearts, 2002, p:256
ثم تطور المفهوم ،لي�صل �إلى التنمية الب�شرية الم�ستدامة ،والتي تعرف ب�أنها تو�سيع خيارات
النا� ��س وقدراتهم ،من خ�ل�ال تكوين ر�أ�سمال اجتماع ��ي ،لتلبية حاجات الأجي ��ال الحالية بطريقة
عادل ��ة دون اال�ضرار بحاجات الأجيال الالحقة ( .)6-Fowke & Prasad, 2006, p: 61وهناك
�أي�ض� � ًا التعري ��ف المعرف ��ي للتنمية ،وال ��ذي مف ��اده �أن المجتمع ينمي م�ص ��ادره الب�شري ��ة بالتعليم
والتدريب ،لأفراده من �أجل التنمية في هذا المجتمع� ،أي �أن التنمية الحقيقية تكون باال�ستثمار في
تطوير وتنمية الإن�سان ،والذي بدوره يقوم بتنمية مجتمعه (.)Davis, 2006
ث ��م تطور المفهوم لي�صل �إلى ما عرف بالتنمية الثقافية ،والتي تعرف ب�أنها تطوير الذهنيات
والم ��دارك والأخالقي ��ات ،وتطوير طرائق التفكي ��ر والإبداع لإيجاد حالة فع ��ل مجتمعية ديناميكية
م�ستم ��رة ،لالرتق ��اء بم�ستوى الوعي الب�شرى �إلى �آفاق تطويرية كب ��رى ،والتنمية الثقافية ت�شير �إلى
�أن هناك عالقة» متبادلة بين الثقافة والتنمية ،فم�سيرة الثقافة هي جزء من م�سيرة المجتمع نحو
التق ��دم في المجاالت المختلفة ،كم ��ا �أن نوعية الثقافة هي التي تحدد �أهداف التنمية واتجاهاتها،
وتنب ��ع �أهمية التنمية الثقافية ،من �أن الإن�سان هو أ�ه ��م عنا�صر التنمية ،و�أن هذا الإن�سان لن يكون
قاب ً
ال لعمليات التنمية المثمرة ما لم يقم على قاعدة من الثقافة الواعية (-French, 2004,p:116
.)124

و�أخي ��ر ًا و�ص ��ل المفهوم �إلى م ��ا يعرف بالتنمي ��ة الإن�سانية في بداية الألفي ��ة الجديدة ،والتي
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تنتق ��ل بمعايير التنمية �إلى م�صاف الكرام ��ة الإن�سانية عو�ض ًا عن الم�ؤ�شرات النقدية والمالية التي
ت�سيطر على فكر التنمية التقليدي ،وتعتبر م�ستوى المعرفة ثم مدى التمتع بالحرية والحكم ال�صالح
والق�ضاء على الفقر من �أهم معايير التنمية الإن�سانية ،وقد تبنت بالفعل كثير من الدول هذا الم�سار
ِم َّم ��ا �أعاد خلط الأوراق فيما ي�سمى بت�صني ��ف الدول تنموي ًا ح�سب المعايير الدولية ال�سائدة والذي
�أدى ب ��دوره �إلى �إيجاد معيار جديد لت�صنيف الدول تنموي� � ًا (Human Development Report,
.) 1999

وتتع َّدد الم�صطلحات التي تعبر عن مفهوم التنمية الم�ستدامة  ،فالبع�ض يعبر عنها بالتنمية
المتوا�صلة ،ويطلق عليها البع�ض الآخر التنمية المو�صولة ،وي�سميها �آخرون التنمية القابلة للإدامة
�،أو التنمي ��ة القابل ��ة لال�ستمرار ،كما تعددت تعريفات مفهوم التنمي ��ة الم�ستدامة ،حيث تم تعريف
اال�ستدام ��ة ب�أنه ��ا « القدرة على الحفاظ على م�ست ��وى مرغوب من المخرج ��ات �أو الخدمات لمدة
ممت ��دة» ،كما عرفت التنمية الم�ستدامة ب�أنها مقابلة حاجة ال�شركة من الموارد ،دون �أن ي�ؤثر ذلك
عل ��ى الحاجات الم�ستقبلية م ��ن ذات الموارد� ،أي �أن يكون اال�ستخدام ف ��ي الحدود التي تجعل تلك
الم ��وارد قابلة للتجدد ذاتي ًا ،كما عرفت �أي�ض ًا ب�أنها التقرير عن �آثار الأن�شطة والأداء الذي تقوم به
المن�ش�آت من ثالثة �أبعاد ،هي البعد االقت�صادي ،والبيئي ،واالجتماعي.)Delfgaauw, 2000( .
وعرفت �أي�ض ًا ب�أنها العالقة الوثيقة بين متطلبات التنمية ،و�أو�ضاع البيئة التي تتطلب البحث
ع ��ن �أف�ضل ال�سبل ل�ضمان ا�ستمرار عمليات التنمي ��ة وتطورها من ناحية ،وا�ستمرار فاعلية وحيوية
النظم البيئية وكفاءتها من ناحية �أخرى (حمد.)2001 ،
ي�شي ��ر (مطر وال�سويطي� )2012 ،إل ��ى �إ�أن محا�سبة اال�ستدامة تن�سج ��م مع نظرية المنظمة
القائم ��ة عل ��ى �أ�سا�س �أن الوح ��دة االقت�صادية ،هي تنظيم اجتماعي ل ��ه دور �إن�ساني عليه �أن يلعبه،
وم�س�ؤولي ��ات اجتماعي ��ة ينبغ ��ي �أن يتحملها تجاه جميع فئ ��ات المجتمع ،م ��ن م�ساهمين وموظفين
ودائني ��ن وعم�ل�اء (زبائ ��ن) وجه ��ات حكومي ��ة ونقابي ��ة مختلف ��ة ،و�أن ما يتخ ��ذ ف ��ي ال�شركة من
ق ��رارات ي�ؤثر على هذه الأطراف جميع ًا ،ويت�س ��ع دور الإدارة لي�شمل ا�ستخدام الموارد االقت�صادية
واالجتماعي ��ة �أف�ضل ا�ستخ ��دام ،وتوفير فر�ص نمو وا�ستمرارية ال�شرك ��ة ل�صالح جميع الفئات ذات
العالق ��ة ،ليتم توزيع العائد المحقق منها على جميع هذه الأطراف ،ب�صفة �أن لهم جميعا م�صلحة
في ا�ستمراريتها ،وتتحمل �إدارة ال�شركة الم�س�ؤولية تجاههم جميع ًا.
وي�ستن ��د مفه ��وم محا�سبة اال�ستدامة إ�ل ��ى ثالث نظري ��ات �أ�سا�سية هي( :مط ��ر وال�سويطي،
.)2012
 -1النظرية الم�شروعية ( :)Legitimacy Theoryوبموجب هذه النظرية ت�سعى ال�شركة �إلى
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لأن تبدو في نظر المجتمع ب�أنها حري�صة على �أن تكون �أن�شطتها الت�شغيلية م�شروعة ،وفق ما يعرف
بالعق ��د االجتماعي ( )Social Contractالذي يرب ��ط بينها وبين المجتمع من حولها ،وعليه تكون
ا�ستمراري ��ة ال�شركة مرهونة بقدرتها على الوفاء بااللتزام ��ات المتوقعة منها تجاه المجتمع ،ولي�س
فق ��ط بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الم�ل�اك ،ومن ثم ف�إن عدم امتثال ال�شركة اللتزاماتها
االجتماعية ،يبرر تطبيق الجزاءات القانونية المحددة في نطاق العقد االجتماعي ،وبالتالي ترتكز
نظرية الم�شروعية في العالقة القائمة بين ال�شركة والمجتمع بجميع فئاته.
 -2نظرية �أ�صحاب الم�صالح ( :)Stakeholders Theoryتراعي نظرية �أ�صحاب الم�صالح
التركي ��ز في عالقة ال�شركة بكل فئة من �أ�صح ��اب الم�صالح على ِحده ،و�أخذ م�صلحة كل منها في
االعتب ��ار ،بمعن ��ى �أن تت ٌّم مراعاة تعدد م�صالح تلك الفئات ،على الرغ ��م من تعار�ضها وت�ضاربها،
نظر ًا لتعدد وجهات النظر فيما بينها نحو ن�شاط المنظمة  ،بينما يوجد نمط واحد للعقد االجتماعي
وفق ��ا» لنظرية الم�شروعية ،تتعدد �أنماط العقد االجتماعي ح�سب ما يراه ( )Deeganوفق ًا لنظرية
�أ�صحاب الم�صالح ،بمعنى �أن م�س�ؤولية المنظمة تت�سع لتلبية احتياجات هذه الفئات جميعها.
 -3نظري ��ة الم� َّؤ�س�سة ( :)Institution Theoryترجع نظرية الم� َّؤ�س�سة في جذورها الفكرية
�إل ��ى نظري ��ة المنظم ��ة ( )Organization Theoryالت ��ي تهت ��م بدرا�سة الهي ��كل التنظيمي ونمط
الت�صمي ��م التنظيمي ال ��ذي ينا�سب المنظمات المختلفة ،ب�صف ��ة �أن ال�شركة هي كيان اجتماعي له
ح ��دود وا�ضح ��ة المعالم  ،ويتميز برابطة اال�ستمرارية في العالقة بي ��ن التنظيم والعاملين في هذا
التنظي ��م الذي ي�سعى ب�شكل دائ ��م لتحقيق هدف �أو مجموعة �أهداف مح ��ددة  ،وفق ر�ؤيا المنظمة
( )Visionور�سالته ��ا( )Missionف ��ي المجتم ��ع ،وتلعب ه ��ذه النظرية دور ًا هام ًا ف ��ي مجال نظم
المعلوم ��ات المحا�سبية  ،وفي تحدي ��د نطاق وطبيعة الإبالغ االختياري عن المعلومات المالية وغير
المالية( .)Voluntary Disclosureكما تعد نظرية الم� َّؤ�س�سة مكملة في �أغرا�ضها بوجه عام ،لكل
من نظريتي الم�شروعية و�أ�صحاب الم�صالح (مطر وال�سويطي.)2012 ،
ِم�صداقية المعلومات المحا�سبية
يبح ��ث الم�ستثم ��رون والمحللون المالي ��ون وغيرهم عن الم�صادر التي توف ��ر لهم المعلومات
المالئم ��ة التخاذ قرارات فعالة ،حيث تمثل المعلومات المحا�سبية �أحد الم�صادر التي تعتمد عليها
ه ��ذه الأط ��رافِ ،م َّما �ش ��كل تحديات وم�س�ؤولي ��ات على الجهات الت ��ي ُت ِع ّد وتقدم ه ��ذه المعلومات،
وخا�صة المحا�سبين الذين يقوم ��ون ب�إعدادها ومراجعي الح�سابات الذين ي�صدقون عليها .وت�ؤدي
المعلوم ��ات المحا�سبي ��ة دورا» حيويا» في بيئ ��ة الأعمال على اختالف �أنواعه ��ا للأطراف الداخلية
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والخارجية ذات ال�صلة بالمنظمة ،كما تمثل نتاج النظام المحا�سبي والقواعد والمبادئ المحا�سبية
ب�شكل عام ،وتتوقف خ�صائ�ص وطبيعة هذه المعلومات على طبيعة المبادئ والمعايير المطبقة على
اختالف الجهات القائمة على توفير هذه المعلومات (العجمي� ،2011 ،ص.)59
�إن تحدي ��د �أه ��داف القوائ ��م المالية هو نقط ��ة البداية في تطبي ��ق منهج فائ ��دة المعلومات
المحا�سبي ��ة ف ��ي تر�شيد ق ��رارات الم�ستفيدي ��ن الخارجيي ��ن� ،أي �أن المعلومات الجي ��دة ،هي تلك
المعلومات الأكثر فائدة في مجال تر�شيد القرارات .ويق�صد بمفاهيم جودة المعلومات وم�صداقيتها
تل ��ك الخ�صائ� ��ص التي يجب �أن تت�سم بها المعلومات المحا�سبي ��ة المفيدة ،هذه الخ�صائ�ص تكون
ذات فائدة كبيرة للم�س�ؤولين عن �إعداد التقارير المالية في تقي َيم نوعية المعلومات التي تنتج عن
تطبيق الطرق والأ�ساليب المحا�سبية البديلة»( ال�شيرازي� ،2000 ،ص.)194
وتحدد مفاهيم جودة المعلومات الخ�صائ�ص التي تت�سم بها المعلومات المحا�سبية المفيدة،
�أو القواعد الأ�سا�سية الواجب ا�ستخدامها  ،لتقييم نوعية المعلومات المحا�سبية .وي�ؤدي تحديد هذه
الخ�صائ�ص �إل ��ى م�ساعدة الم�س�ؤولين عند و�ضع المعايير المحا�سبي ��ة ،كما ت�ساعد الم�س�ؤولية عن
�إعداد القوائم المالية في تقييم المعلومات المحا�سبية التي تنتج من تطبيق طرق محا�سبية بديلة،
وف ��ي التميي ��ز بين ما يعتبر �إي�ضاح� � ًا �ضروري ًا �أوما ال يعتبر كذلك ،ويج ��ب تقييم فائدة المعلومات
المحا�سبية في �أ�سا�س �أهداف القوائم المالية التي يتركز فيها االهتمام على م�ساعدة الم�ستفيدين
الخارجيي ��ن الرئي�سيي ��ن في اتخاذ الق ��رارات التي تتعل ��ق بال�شركات ويجب �أن يوج ��ه المحا�سبون
اهتمامه ��م �إل ��ى ه� ��ؤالء الم�ستفيدين ،كما يجب �أن تتج ��ه عنايتهم �إلى �إعداد القوائ ��م المالية التي
ت�ساعدهم في اتخاذ قراراتهم (.)Mardjono, 2005, p:272
يعتب ��ر مفه ��وم الم�صداقية ( )Credibilityم ��ن المفاهيم المتعددة الأبع ��اد والجوانب ،فهو
يرتب ��ط بمفهوم �إمكانية الت�صديق �أو القابلية للت�صدي ��ق واالعتقاد ،ويت�ضمن المعنى اللغوي لكلمة
الم�صداقية ( )Credibilityالعديد من المعاني ،من بينها :االعتماد على �صدق �أو حقيقية
(  )Truthوواقعية (� )Realityشيء ما ،والت�أثير �أو القوة الم�ستقاة من اال�ستفادة من الدليل
ال ��ذي يقدمه �شخ�ص �آخر �أو �أ�شخا� ��ص �آخرون ،حيث تتمثل م�صداقي ��ة المعلومات المحا�سبية في
الخ�صائ�ص التي يجب �أن تتميز بها المعلومات المحا�سبية� ،أو القواعد الواجب اعتمادها من �أجل
تقييم م�ستوى م�صداقيتها ،بحيث ي�ؤدي تحديد جملة الخ�صائ�ص المتعلقة بالمعلومات المحا�سبية
�إل ��ى م�ساعدة القائمين على و�ضع المعايير المحا�سبية ،كما ت�ساعد الم�س�ؤولين عند �إعداد القوائم
المالية في تقييم المعلومات المحا�سبية (ال�شيرازي� ،2000 ،ص.)194
الجنان

164

Al JINAN

ع ��رف  Messier, 2000, P:186م�صداقية المعلومات ب�أنها «�إدراك الم�ستثمرين لإمكانية
ت�صدي ��ق معلوم ��ات محددة يف�ص ��ح عنه ��ا» ،ويحدد ه ��ذا التعريف عن�صري ��ن �أ�سا�سيي ��ن لمفهوم
م�صداقية المعلومات المحا�سبية:
�أ -ترج ��ع م�صداقي ��ة المعلوم ��ات إ�ل ��ى م ��دى الإدراك ال ��ذي يحقق ��ه م�ستخ ��دم المعلومات
المف�صح عنها ،وال تعتبر �شرطا» �أ�سا�سيا» من �شروط الإف�صاح ،وعندما ت�صل هذه المعلومات �إلى
م�ستخدمه ��ا ب�شكل �أولي ،فقد ال يكون م ��دركا» لمدى موثوقية المعلومات الحقيقية �أو الفعلية ومدى
جودته ،و�سيبني ردود فعله على الم�صداقية التي يعيها ويدركها ب�ش�أن تلك المعلومات.
ب� -إن م�ستخدم ��ي المعلومات المحا�سبية يقيـّمون م ��دى الم�صداقية عن معلومات محددة،
عل ��ى الرغم من �أن الم�صداقي ��ة قد تختلف من منظمة �إلى �أخرى  ,وعلى الم�ستوى الإجمالي تظهر
الدرا�سات بان الم�ستثمر ح�سا�س للتنوع في م�صداقية الإف�صاح من قبل المنظمة.
وي� ��ؤدي التركي ��ز ف ��ي �أهمي ��ة القوائم المالي ��ة ،كم�ص ��در �أ�سا�س ��ي للح�صول عل ��ى المعلومة
المحا�سبي ��ة ال�ضرورية التخ ��اذ القرارات� ،إل ��ى م�ساع ��دة الم�ستفيدين الخارجيي ��ن (م�ساهمين،
م�ستثمري ��ن) في اتخاذ القرارات المنا�سبة فيما يتعلق بعمليات توظيف الأموال ،ولكي يتحقق هذا
الب ��د �أن تت�صف المعلوم ��ات المحا�سبية بمجموعة من الخ�صائ�ص والتي تمثل المعايير التي تحدد
م ��ن خاللها درجة جودتها .وق ��د حاولت عدة جهات متخ�ص�صة تحديد وتو�ضيح هذه الخ�صائ�ص،
غير ما اعتمد عالميا» هي الخ�صائ�ص �أو المعايير التي و�ضعت َو َّتم تعريفها من قبل مجل�س معايير
المحا�سب ��ة الأمريكي  ،Financial Accounting Standards Board FASBمن خالل �إ�صدار
المفهوم المحا�سبي « الخ�صائ�ص النوعية للمعلومات المحا�سبية (لطفي� ،2005 ،ص.)86
يع ��رف (الق�شي ،والعبادي� ،2009 ،ص )15الخ�صائ�ص النوعية للمعلومات المحا�سبية ب�أنها
(عبارة عن ال�صفات الواجب تو ّفرها في المعلومات المحا�سبية المقدمة في القوائم المالية ،حتّى
ت�صب ��ح مفيدة لمتخذي القرار� ،أو ت�صبح معلومات محا�سبية ذات جودة) ،وفيما يتعلق بم�صداقية
المعلوم ��ات المحا�سبية ،ف�إنها ترتب ��ط بعوامل وعنا�صر متعددة ،فه ��ذه المعلومات تعد وتقدم عبر
قن ��وات متعددة يمكن ت�سميتها ب�سل�سلة توريد المعلومات  ،Information Supply Chainوخالل
ه ��ذه ال�سل�سلة تمر المعلومات المحا�سبية بقنوات ت�ؤثر في النهاية على الم�صداقية التي قد يدركها
م�ستخدمها ،من هنا يتم التمييز بين م�صداقية الإدارة وم�صداقية مراجع الح�سابات ،وم�صداقية
الإف�صاح المحا�سبي عموما» والذي قد يت�ضمن مختلف �أنواع م�صداقية المعلومات المحا�سبية.
وم ��ن خالل ما �سبق ،ي ��رى الباحث �أن الم�صداقية خا�صية تختل ��ف وتتنوع بح�سب ال�شخ�ص
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�أو الجهة المرتبطة به ،فهن ��اك م�صداقية المعلومات المحا�سبية ،وم�صداقية الإدارة ،وم�صداقية
المدق ��ق ،فم�صداقية المعلومات المحا�سبية  ،تتوقف عل ��ى مدى �إدراك ووعي م�ستخدمها لإمكانية
ت�صدي ��ق ه ��ذه المعلومات ،وهنا ق ��د تختلف م�صداقي ��ة المعلومات ،المقدمة من قب ��ل الإدارة عن
م�صداقي ��ة المعلوم ��ات �أو الر�أي المقدم من قبل المدقق ،وبالتالي يمكن القول �إنَّ م�صداقية مدقق
الح�سابات تتخذ �إحدى ال�صيغ التالية:
 -1مدى قدرة المعلومات المحا�سبية التي خ�ضعت لأعمال المدقق على الت�أثير على القرارات
والآراء التي يتخذها م�ستخدمي هذه المعلومات ،انطالقا من قدرتها على الت�أثير على متخذي هذه
القرارات باعتبار �أن لديهم وعيا» و�إدراكا» ب�صحة الر�أي الذي يقدمه المدقق.
� -2سمعة واعتبار مدقق الح�سابات ومدى التزامه معايير عمله المهني والأخالقي.
بالرغ ��م من �أن �إدارة المنظمة ه ��ي الم�س�ؤول عن �إعداد وتقديم القوائ ��م والتقارير المالية،
�إال �أن دور المحا�سب ��ة ومدق ��ق الح�سابات يعتبر عمال» �ضروريا» لما تقوم به الإدارة في هذا ال�ش�أن،
�إذ يتوق ��ف ذلك على طبيعة المبادئ المحا�سبية المطبق ��ة ،والتي يقع عبء اختيارها على الإدارة,
فه ��ي التي تختار ال�سيا�سات المحا�سبية ( �سيا�سة تقيي ��م المخزون� ,سيا�سة �إهالك الأ�صول الثابتة
وذل ��ك في �إطار ما يع ��رف ب�إدارة الأرب ��اح  ،Earnings Managementومن ناحي ��ة ثانية ،تتعدد
الأطراف والجهات المرتبطة بتقديم المعلومات المحا�سبية .فهناك النظام المحا�سبي وما ينطوي
قواعد ومبادئ محا�سبية ،والإدارة الم�س�ؤولة عن تقديم هذه المعلومات �إلى م�ستخدميها،
عليه من
َ
�إ�ضاف ��ة �إلى مدقق الح�سابات ال ��ذي ي�ستند م�ستخدمو المعلوم ��ات المحا�سبية – وخا�صة �أ�صحاب
الم�صلح ��ة ،عل ��ى ما يقوم به ف ��ي �إ�ضفاء الثق ��ة والم�صداقية بالمعلوم ��ات المحا�سبية التي تف�صح
عنه ��ا الإدارةِ ،م َّم ��ا دعا �إلى القول بوجود �سل�سلة توريد المعلوم ��ات ،وتت�ضمن هذه ال�سل�سلة العديد
م ��ن الأطراف ،هي  :الإدارة ،مجل� ��س الإدارة ،المدقق الم�ستقل ،مو ّزعو المعلومات ،مح ّللو الطرف
الثالث ،والم�ستثمرون و�أ�صحاب الم�صلحة .Messier, 2000, P:189
وي ��رى الباح ��ث �أن ل ��كل من ه ��ذه الأط ��راف مجاله الخا� ��ص ال ��ذي يمار�س في ��ه ت�أثيره على
خ�صائ� ��ص وم�صداقي ��ة المعلوم ��ات المحا�سبية ،وفي ه ��ذه الحالة تعتبر م�س�ؤولي ��ة كل طرف تجاه
م�صداقي ��ة المعلومات المحا�سبية م�س�ؤولية تراكمي ��ة ،مثال» :عندما ي�صادق مدقق الح�سابات على
المعلوم ��ات الت ��ي تقدمها الإدارة ،فهو من ناحية يعزز من الم�صداقية التي قدمتها الإدارة ،كما قد
يك ��ون م�س�ؤوال» عن هذه الم�صداقية ،وتتزاي ��د مهامه تجاه الم�صداقية� ،إذ �سيتحمل عبئا» �إ�ضافيا»
لتقرير مدى م�صداقية الإدارة� ،إ�ضافة �إلى م�س�ؤولياته تجاه م�صداقيته.
ح ��دد  Messier, 2000, P:194العوامل التي ت�ؤثر عل ��ى م�صداقية المعلومات المحا�سبية،
فيما يلي:
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 -1م�صداقي ��ة الإدارة :تلع ��ب الإدارة دورا»مهم ��ا» ف ��ي تحدي ��د مدى م�صداقي ��ة المعلومات
المحا�سبية من خالل:
�أ� -إن ّالم�ستثمري ��ن يعتم ��دون على المعلومات التي تف�صح عنه ��ا الإدارة �إذا كانت قد قدمت
تنب�ؤات دقيقة في ال�سنوات ال�سابقة.
ب -طبيع ��ة المب ��ادئ المحا�سبي ��ة المقبولة قب ��وال» عام ��ا  GAAPتمك ��ن الإدارة من حرية
االختيار لل�سيا�س ��ات المحا�سبية التي تطبقها عند المعالج ��ة المحا�سبية لل�صفقات ،وبالتالي فهي
ت�ؤثر على خ�صائ�ص التقرير المالي ب�شكل عام.
ج -دوافع الإدارة في �إطار تعار�ض الم�صالح بينها وبين حملة الأ�سهم ،قد تدفعها للإف�صاح
عن معلومات ال تج�سد الواقع ،وخا�صة عند �إبرام عقود التعوي�ضات والمكاف�آت التي تح�صل عليها،
فح�ص ��ول الإدارة عل ��ى تعوي�ض ��ات كن�سبة من �أرباح المنظم ��ة �أو كن�سبة من �أي ن ��وع من الإيرادات
(المبيع ��ات مث�ل�ا») يجعله ��ا تغالي ف ��ي الأرباح الت ��ي تف�صح عنها ،وهن ��ا يبرز دور �آلي ��ات حوكمة
ال�شركات ،والدور الذي يقوم به مدقق الح�سابات.
د -م�ستويات ال�ضمان الداخلي والخارجي ،حيث �إن م�ستويات هذا ال�ضمان المقدم للإدارة،
ي�ؤث ��ر �أي�ضا على م�صداقية الإف�صاح ،ومث ��ل هذا ال�ضمان يمكن �أن يقدم من قبل �أطراف خارجية،
مثل  :المدقق  ،والمحل ّلون الماليون  ،ال�صحفيون � ،أو من قبل جهات داخلية مثل  :مجل�س الإدارة،
و لجنة التدقيقوالمدققون الداخليون .
 -2دور مجل� ��س الإدارة ولجن ��ة المراجع ��ة  ،من خالل �آلي ��ات حوكمة ال�شرك ��ة Corporate
 :Governanceيمار� ��س مجل� ��س الإدارة دورا» �إ�شرافيا»ورقابيا» مهما» على ما تقوم به الإدارة من
�أفع ��ال قد ال ت�صب في م�صلح ��ة حملة الأ�سهم ،ويمكن تحديد �أثر ذل ��ك على رفع درجة م�صداقية
المعلومات المحا�سبية فيما يلي.)Mardjono, 2005, p:279( :
�أ -يتك ��ون مجل� ��س الإدارة من نوعين من الأع�ضاء�:،أع�ضاء من داخ ��ل المنظمة و�أع�ضاء من
خارجه ��ا ،وبالتالي من المتوقع �أن يكون لحجم ومدى ا�ستقاللية وتركيبة مجل�س الإدارة ت�أثير كبير
عل ��ى مدى جودة التقرير المالي� ،إذ �إنَّ �إدخ ��ال �أع�ضاء من خارج المنظمة في مجل�س الإدارة يزيد
من القدرة الرقابية والإ�شرافية للمجل�س على �أداء الإدارة العليا.
ب -هناك عالقة �إيجابية بين عدد �أع�ضاء مجل�س الإدارة (الحجم) وتخفي�ض احتمال وجود
تالعب في القوائم المالية.
ج� -أهمي ��ة ال ��دور الذي يلعبه ا�ستقاللي ��ة لجنة التدقيق والخبراء الماليي ��ن في �ضمان جودة
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مرتفعة للتقرير المالي.
د� -إن وج ��ود �أع�ض ��اء م�ستقلين ذوي خبرة ي� ��ؤدي �إلى تقليل احتماالت وج ��ود درجة مرتفعة
م ��ن �إدارة الأرباح ،فالأع�ضاء الم�ستقلون في لجنة التدقيق هم الذين يمثلون الجانب الفعال للجنة
التدقي ��ق ،فهم الأكثر اهتماما» ب�سمعته ��م ،وبالتالي من المتوقع �أن ُيولوا عناية �أكبر لعملية التقرير
المالي مقارنة بالأع�ضاء غير الم�ستقلين.
ه� �ـ� -أهمي ��ة دور لجنة التدقيق في عمل المدقق الخارجي ،فقد أ�ك ��دت الت�شريعات والقوانين
الجدي ��دة عل ��ى �أهمية لجن ��ة التدقيق  ،وعالقتها مع المدق ��ق الخارجي ،كما ه ��و الحال في قانون
 ,)Sarbanes-Oxley Act (2002ال ��ذي ن� ��ص عل ��ى �ضرورة �أن تت�ضم ��ن كل لجنة مراجعة ع�ضو
خ ��اردي م�ستق ��ل على الأق ��ل ،وتقرير االتحاد الدول ��ي للمحا�سبين  )IFA(2003ح ��ول �إعادة الثقة
بالمعلومات المحا�سبية والتقرير المالي.
 -3الهيئ ��ات المهنية والتنظيمي ��ة :من خالل م�س�ؤولياته ��ا و�سلطاتها تجاه �إ�ص ��دار القوانين
والمعايي ��ر والإر�شادات ،تلع ��ب هذه المنظمات والهيئات دورا» مهما» ف ��ي تقييد الأطراف التي تعد
وتق ��دم المعلوم ��ات المحا�سبية ،ابتداء» م ��ن الإدارة حتى مدق ��ق الح�سابات ،والهيئ ��ات التنفيذية
للأوراق المالية والبور�صات� ،إذ تقوم مثال» بما يليMessier, 2000, P:198 :
�أ -تحدي ��د نوعية التقاري ��ر ومحتوياتها ،فه ��ذه المنظمات والهيئات هي الت ��ي قررت �إ�صدار
قائمة التدفقات النقدية و�إحاللها محل قائمة الأموال ،وحددت ما يجب �أن تت�ضمنه ،والإف�صاحات
المرفقة للقوائم المالية.
ب� -إ�صدار القوانين الجديدة التي تعزز من م�صداقية المعلومات المحا�سبية ،كما في قانون
 ،Sarbanes-Oxley Act 2002وقانون لجنة بور�صة الأوراق المالية  SEC 2000ال َّلذين �أ�صدرا
قواعد جديدة لتعزيز م�صداقية المعلومات المحا�سبية.
ج -كمي ��ة �أو مقدار المعلوم ��ات الم�ؤكدة بتو�ضيحات �أو تف�سي ��رات �أو تقارير وقوائم �إ�ضافية،
فالمنظم ��ة غالبا» تقدم تو�ضيحات �أو تف�سيرات لت�أيي ��د المعلومات التي تف�صح عنها ،كما في حالة
�إ�ص ��دار تنب� ��ؤات �أرباح غي ��ر من�شور ،فمثل هذه القوائ ��م الإ�ضافية �أو التكميلي ��ة ،يجب �أن تزيد من
معلومات
م�صداقي ��ة تنب� ��ؤات الأرباح لع ��دة �أ�سباب ،منه ��ا العديد من القوائ ��م الإ�ضافية يت�ضم ��ن
ٍ
مالئمة ،و�إنها تزيد من �إمكانية التحقق الأولي �أو الم�سبق عن الإف�صاح.
د -تحدي ��د معايي ��ر وقواع ��د ا�ستقاللي ��ة مدقق الح�ساب ��ات ،والتي له ��ا �أثر مه ��م في تعزيز
م�صداقية الإدارة.
 -4خ�صائ� ��ص الإف�صاح :مثل دق ��ة الإف�صاح ،مكان الإف�صاح ،الفت ��رة الزمنية التي يغطيها
الجنان

168

Al JINAN

الإف�ص ��اح ،وي ��رى الباحث �أن له ��ذه العوامل دورا» مهما» في ظ ��ل متغيرات بيئة الأعم ��ال الحالية،
والإف�صاح عن التقرير المالي من خالل الإنترنت� ،إذ �إ َّنهذا الإف�صاح ي�شمل العديد من المعلومات
التي قد ال يمكن الح�صول عليها� ،أو معرفتها بالو�سائل التقليدية في وقت ق�صير� ،إال �أن الم�صداقية
تبق ��ى الق�ضي ��ة الأ�سا�سية في تحدي ��د م�صداقية المعلوم ��ات المحا�سبية المن�ش ��ورة عبر الو�سائط
الإلكترونية .Messier, 2000, P:188
� -5إمكانية الت�صديق المت�أ�صلة� ،أو الجدارة بالت�صديق ،ويتعلق ب�إمكانية �أو جدارة بت�صديق
المعلومات التي يت�ضمنها هذا الإف�صاح.
 –6الدوافع الموقفية لدى الطرف الذي يف�صح عن المعلومات� :إذ �إنَّ دواف َع م�صدر الر�سالة
�أو المعلوم ��ات ت�ؤثر في م�صداقي ��ة هذه المعلومات ،فالأفراد �أقل احتماال» لت�صديق المعلومات التي
تتوافق� ،أو تن�سجم مع دوافع م�صدر هذه المعلومات ،وفي مجال القوائم المالية �أو الإف�صاح المالي،
ف� ��إن الم�ستثمرين قد يكونون �أقل احتم ��اال لت�صديق الإف�صاح المقدم من قبل الإدارة ،عندما يكون
ل ��دى الإدارة دواف ��ع لت�ضليل �أو تحري ��ف �أو تقديم معلومات ال تتوافق مع الحقائ ��ق ،وبالنتيجة ،ف�إن
م�صداقي ��ة الإف�ص ��اح المقدم من قب ��ل الإدارة يتوقف على الدوافع الموقفية ل ��دى الإدارة في وقت
الإف�صاح عن مثل هذه المعلومات.
نبذة عن ال�صناعة الم�صرفية في الأردن
�شه ��د الأردن خ�ل�ال العق ��ود الأربع ��ة الما�ضي ��ة نه�ض ��ة ٌاقت�صادي ��ة �شمل ��ت جمي ��ع قطاعاته
االقت�صادي ��ة ،وكان من نتائجها قيام نه�ضة اجتماعية وحدوث ازدهار اقت�صادي عام ،لكن التطور
ال ��ذي �شه ��ده الجهاز الم�صرف ��ي الأردني ،خالل هذه الفت ��رة كان الأبرز والأ�شم ��ل  ،بالمقارنة مع
القطاع ��ات الأخ ��رى� ،إذ كلما تمكن ��ت دولة من تحقيق نم� � ٍو متزايدً دون �أن تح ��دث تطورا» موازيا
«ف ��ي قطاعه ��ا الم�صرفي ،وبتق ��دم االقت�صاد وات�ساعه وت�شع ��ب عملياته واهتمامات ��ه ،ف�إن الجهاز
الم�صرفي ي�ضطلع ب�أدوار ومهام جديدة ،تتنا�سب مع ات�ساع وتطور ال�سوق ،فيوفر للمدخرين �أدوات
جدي ��دة لدعم ادخاراتهم والحف ��اظ عليها ،وا�ستثمار ه ��ذه المدخرات ب�أ�سالي ��ب متنوعة ،و�آليات
مختلف ��ة ،لتلبي حاجات الم�ستثمرين ،حيث يعتبر حلقة الو�صل بين المدخرات الوطنية واال�ستثمار
الذي يعتمد على تلك المدخرات.
فقب ��ل عام  1964كان ��ت ال�سلطة النقدية في الب�ل�اد ،تتمثل في مجل�س النق ��د الأردني الذي
ل ��م يتع َّد دوره االحتفاظ بموجودات (بالجني ��ه الإ�سترليني) مقابل (الدنانير الأردنية) الم�صدرة.
وبذلك لم يكن له �أي دور في توجيه ال�سيا�سة النقدية �أو مراقبة البنوك� ،أما في الوقت الحا�ضر فقد
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�أ�صب ��ح البنك المركزي يقوم بت�سيير ال�سيا�سة النقدية للبالد ،ويمار�س جميع المهام والم�س�ؤوليات
التي تتوالها البنوك المركزية في الدول المتطورة (الحوراني� ،2008 ،ص.)176
ولم يقت�صر التطور الكبير في القطاع المالي والم�صرفي الأردني على النمو الكمي من حيث
زي ��ادة عدد الم�ؤ�س�سات ،ونم ��و حجم الودائع واالئتمان  ،و�إنما تعداه إ�ل ��ى النمو النوعي با�ستحداث
م�ؤ�س�س ��ات جديدة كبن ��وك و�شركات اال�ستثم ��ار و�سوق عمان المال ��ي ،وط ��رح �أدوات مالية ونقدية
متنوع ��ة وجدي ��دة  ،مثل �سندات التنمي ��ة ،و�أذونات الخزين ��ة ،و�إ�سناد القرو�ض و�شه ��ادات الإيداع
،وقرو� ��ض التجمع البنكي ذات الأهمية الكبيرة في عملية تمويل التنمية االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إلى
ا�ستخ ��دام �أحدث التقنيات الفنية في مجال العم ��ل الم�صرفي كبطاقات االئتمان ونظام ال�صراف
الآلي من �أجل ت�سهيل عمليات الإيداع وال�سحب ،والبنك الناطق لال�ستف�سار واال�ستعالم عن حركات
الح�سابات ،و�إجراء التحويالت الداخلية.
ونتيج ��ة له ��ذا التط ��ور امتد �إلى الخ ��ارج ،وذلك بفتح ف ��روع للبنوك المحلية خ ��ارج المملكة
والم�شارك ��ة بالم�ؤ�س�سات الم�صرفي ��ة العربية والأجنبية ،ذلك بق�صد الو�ص ��ول �إلى ال ُمدخرات من
العمالت الأجنبية و�إي�صالها عبر القنوات المختلفة للم�شاركة في عملية التنمية االقت�صادية.
وق ��د كان الأردن حتى نهاية الح ��رب العالمية الأولى خا�ضعا» ل�سيط ��رة الدولة العثمانية ،ثم
�أ�صب ��ح بعد ذلك تحت االنت ��داب البريطاني ،وقب ��ل االنتداب البريطاني لم يك ��ن هناك وجود لأية
م�ؤ�س�س ��ة م�صرفي ��ة في �شرق الأردن ،ب ��ل �إنَّ وجود مثل ه ��ذه الم�ؤ�س�سات كان قلي�ل�ا» في المنطقة
العربي ��ة عموم ��ا» نظرا» لمحدودية االقت�ص ��اد ال�سائد �آنذاك .وفي �أو�ضاع كه ��ذه لم يكن االقت�صاد
الأردن ��ي قد �شكل وح ��دة متما�سكة ،ولم يكن لديه �سلطة نقدية خا�صة ب ��ه ت�صدر نقود ًا ،وبذلك لم
يك ��ن هنالك عمل ��ة وطنية ،وكانت الليرة العثمانية الذهبية هي العمل ��ة القابلة للتداول  ،ثم تال�شى
ا�ستخدامها وح َّل محلها الجنيه الم�صري والجنيه الإ�سترليني الذهبي ،حيث ا�ستمر تداولهما حتى
عام ( 1927النابل�سي� ،2004 ،ص.)194
كان افتت ��اح فرع للبن ��ك العثماني في عمان عام ( )1925بداية العم ��ل الم�صرفي ،وقد عمل
ف ��رع البن ��ك العثماني وكي ًال مالي ًا للحكوم ��ة الأردنية ،بالإ�ضافة �إلى ممار�ست ��ه الأعمال الم�صرفية
العادي ��ة ،ثم تاله البنك العرب ��ي ،والذي افتتح فرعه الأول في َع َّمان ع ��ام ( ،)1934وفرعه الثاني
ف ��ي �إرب ��د ع ��ام ( ،)1943ومن الجدير بالذكر �أن البن ��ك العربي كان قد ت�أ�س� ��س في فل�سطين عام
( )1931ونق ��ل مرك ��زه الرئي�س ��ي �إلى عمان بعد أ�ح ��داث عام ( ،)1948وفي ع ��ام ( )1949افتتح
البنك البريطاني لل�شرق الأو�سط ومركزه لندن فرعا له في عمان (النابل�سي� ،2004 ،ص.)195
�أم ��ا عن التط ��ورات على ال�ساحة الم�صرفية  ،خالل فت ��رة الخم�سينيات فقد كانت �أ�سرع من
الفت ��رات ال�سابقة ،وق ��د ا�ستهلت هذه الفترة ب�إ�صدار الدينار الأردني ال ��ذي طرح للتداول �أول مرة
الجنان

170

Al JINAN

ع ��ام  1950فحل محل الجنيه الفل�سطيني الذي ا�ستمر تداوله من عام  .1950 – 1927وقد جاءت
ه ��ذه الخط ��وة  ،بعد �إع�ل�ان ت�شكيل مجل�س النق ��د الأردني بموجب قانون م ؤ�ق ��ت �صدر عام ،1949
وبموج ��ب هذا القان ��ون كان على المجل�س �أن يتخذ من لندن مركز ًا له وبذلك ظل االرتباط النقدي
م ��ع بريطانيا قائما» بعد ني ��ل اال�ستقالل ال�سيا�سي عام  ،1946وا�ستمر هذا الو�ضع حتى عام 1957
حيث تم نقل مقر مجل�س النقد �إلى َع َّمان و�أ�صبح وزير المالية الأردني رئي�س ًا له (الحوراني،2008 ،
�ص .)178
وق ��د ت ََّم خ�ل�ال هذه الفت ��رة �إن�شاء بنك تج ��اري وطني ق ��ام بت�أ�سي�سه عدد م ��ن رجال المال
والأعم ��ال � ،أطل ��ق عليه ا�س ��م البنك الأهلي الأردني ع ��ام  ،1956بالإ�ضافة �إلى افتت ��اح �أربعة فروع
لبن ��وك غير �أردنية هي :البنك العقاري العربي عام  ،1951وم�صرف الرافدين وبنك الريا�ض عام
 ،1957وف ��ي ع ��ام َ 1958ت � َّ�م ت�سجيل بن ��ك �إنترا اللبناني ك أ�ح ��د البنوك العربية الت ��ي لها فروع في
الأردن ،وق ��د جمد البنك �أعماله ع ��ام  1964بعد �أن �أ�شهر �إفال�س مركزه الرئي�سي في بيروت ،وقد
�أُعي ��د ت�أ�سي� ��س البنك من جديد عام  1972با�سم بنك الم�شرق ،الذي تم ت�صفية �أعماله في الأردن
عام  1989و�أُدمج مع بنك الأردن والخليج.
وعل ��ى �صعيد التطورات الم�صرفية خالل فت ��رة ال�ستينيات ،ففي عام  1960تم ت�سجيل ثالثة
بنوك هي :بنك الأردن ،وبنك القاهرة عمان كبنكين تجاريين وطنيين� ،أما الثالث فهو بنك بيروت
والبالد العربية ،الذي تم ت�سجيله لمبا�شرة العمل كفرع ل�شركة لبنانية� ،إال انه لم يبا�شر �أي ن�شاط
م�صرف ��ي والغ ��ي ت�سجيل ��ه فيما بعد ،وفي ع ��ام � 1961سجل بن ��ك وطني تحت ا�سم بن ��ك الأرا�ضي
المقد�سة �إال انه الغي ت�سجيله عام  1965كذلك دون �أن يبا�شر �أي ن�شاط م�صرفي.
وف ��ي الأول من �شهر ت�شرين الأول عام  1964با�شر البن ��ك المركزي الأردني �أعماله بموجب
القان ��ون رقم ( )4ل�سن ��ة  1959خلف ًا لمجل�س النقد الأردني ،وا�صبح يتولى ت�سيير ال�سيا�سة النقدية
للبالد بالإ�ضافة �إلى الإ�شراف على عمل البنوك التجارية وفق قانون البنوك رقم ( )5ل�سنة 1959
وال ��ذي ج ��اء ك�أول ت�شريع م�صرف ��ي �أردني ي�صدر لتنظي ��م �أعمال البنوك التجاري ��ة (ن�شرة البنك
المركزي الأردني.)2013 ،
وبذل ��ك نالح ��ظ �أن فترة ال�ستينات لم ت�شهد تطورات مهمة ،بعك� ��س فترة ال�سبعينيات �إذ بد�أ
الجه ��از الم�صرف ��ي الأردني ي�شهد نقلة كمي ��ة ونوعية متميزة وذلك من خ�ل�ال ت�أ�سي�س عدة بنوك
تجاري ��ة �أردنية ،وفتح ف ��روع لعدة بنوك �أجنبية في الأردن ،كما ت ��م ت�أ�سي�س العديد من الم�ؤ�س�سات
المالي ��ة والبنوك المتخ�ص�صة،وبنوك اال�ستثم ��ار الأمر الذي �أدى �إلى تكامل ال�سوق المالي الأردني
م ��ن حيث تن ��وع الم�ؤ�س�سات  ،كما ت ََّم �إدخ ��ال العديد من الأدوات المالي ��ة ،ونمت موجودات الجهاز
الجنان

171

Al JINAN

الم�صرف ��ي ،وارتفع حجم عملياته ،وخ�ل�ال تلك الحقبة تم �إن�شاء �أربعة بن ��وك تجارية وطنية هي:
البن ��ك الأردن ��ي الكويتي عام  ،1977وبن ��ك الأردن والخليج عام  ،1978وبن ��ك البتراء عام ،1978
والم�ص ��رف ال�سوري الأردني عام  .1980كذلك تم ت�أ�سي� ��س بنكين لال�ستثمار هما :بنك اال�ستثمار
العربي الأردني عام  1978والبنك الإ�سالمي الأردني لال�ستثمار والتمويل عام  ،1979وافتتحت عدة
بن ��وك غي ��ر �أردنية فروعا» لها داخل المملكة وهي� :ستي بنك ع ��ام  ،1974وبنك االعتماد والتجارة
عام  1975وبنك ت�شي�س منهاتن عام  1976والذي �أوقف �أعماله و�أ�صبح �أحد فروع بنك الأردن عام
( 1985النابل�سي� ،2004 ،ص.)194
تحليل البيانات واختبار الفر�ضيات

الجدول ()1
المتو�سطات الح�سابية والإنحرافات المعيارية لعنا�صر محا�سبة اال�ستدامة
ت

المتوسط اإلنحراف
الحسابي المعياري

العبارة

الترتيب

العناصر البيئية
1

يقوم البنك بنشر معلومات عن مدى تضمين البيئة في رؤيته أو رسالته
أو أهدافه.

4.200

0.797

3

2

يتم التعبير عن التكاليف البيئية بالحسابات الختامية والمتمثلة بحسابات
الدخل وقائمة المركز المالي.

4.212

0.786

2

3

تحرص إدارة البنك على توفير الدعم للمحاسبين وتشجعهم على توظيف
مفهوم محاسبة االستدامة وممارسته في عملهم.

4.305

0.733

1

العناصر االجتماعية
4

يفصح البنك في بياناته المنشورة عن التكاليف التي يتحملها لقاء تدريب
الموظفين إو�كسابهم المهارات الالزمة.

4.067

0.888

6

5

يتجنب البنك اإلبالغ عن المعلومات والتكاليف االجتماعية التي من
الممكن أن تسبب انخفاض اإليرادات والتدفقات النقدية المستقبلية

3.625

1.105

9

6

يقوم البنك باإلبالغ في بياناته المالية عن قيمة التبرعات والمساعدات
المالية المقدمة للمنظمات والجمعيات الخيرية.

3.860

0.973

8

العناصر االقتصادية
7

يهتم البنك باإلبالغ عن تكاليف مبادراته المتعلقة بالمساهمة في االقتصاد
الوطني.
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4.070

0.889

5

8

يفصح البنك عن التكاليف التي يدفعها لدعم البنى التحتية لالقتصاد
الوطني.

3.870

0.987

7

9

تقوم إدارة البنك باإلبالغ عن أي مخاطر قد تواجه البنك مستقبالً

4.130

0.916

4

المتوسط العام

4.037

0.897

يتبي ��ن م ��ن الجدول رق ��م (� )1أن المتو�س ��ط الح�سابي ق ��د بل ��غ ( .)4.0377وبمقارنة هذا
المتو�سط الذي ت ََّم الح�صول عليه بمتو�سط �أداة القيا�س الم�ستخدمة في قيا�س هذا المتغير ،يتبين
�أن ��ه �أعلى من النقطة التي تمثل درج ��ة الموافقة ( ،)4+فيما بلغ الإنحراف المعياري (.)0.8978
وطبق� � ًا له ��ذه النتائج ف�إنه « :يوجد �أث ��ر لعنا�صر محا�سبة اال�ستدامة (العنا�ص ��ر البيئية ،العنا�صر
االجتماعي ��ة ،العنا�ص ��ر االقت�صادية) في م�صداقي ��ة المعلومات المحا�سبية ف ��ي البنوك التجارية
الأردني ��ة .وق ��د تراوحت الإجابات م ��ا بين ( )3.6250 -4.3050و�إن الفق ��رة (  ) 3التي ح�صلت
عل ��ى �أعلى ن�سبة م ��ن الإجابات ،تن�ص هذه الفقرة على �أن « �إدارة البنك تحر�ص على توفير الدعم
للمحا�سبي ��ن وت�شجعهم على توظيف مفهوم محا�سب ��ة اال�ستدامة وممار�سته في عملهم� .أما الفقرة
( ) 5فح�صل ��ت على �أقل ن�سبة م ��ن الإجابات ،حيث بلغ متو�سطها ( ،)3.8625وتن�ص هذه الفقرة
عل ��ى �أن «البنك يتجنب الإبالغ ع ��ن المعلومات والتكاليف االجتماعية التي م ��ن الممكن �أن ت�سبب
انخفا�ض الإيرادات والتدفقات النقدية الم�ستقبلية».
وبا�ستخ ��دام تحليل االنح ��دار المتعدد ( )Multiple Regressionف� ��إن الجدول التالي رقم
( )2يبين النتائج التي تم الح�صول عليها عند اختبار هذه الفر�ضية.
الجدول ()2
نتائ ��ج اختب ��ار االنح ��دار المتع ��دد ( )Multiple Regressionلت�أثي ��ر عنا�ص ��ر محا�سب ��ة
اال�ستدامة في م�صداقية المعلومات المحا�سبية
المتغير
Constant

R2= 0.805

Unstandardized

Standardized

Coefficients
Std. Error
B
0.096
-0.069
0.023
0.942

Coefficients
Beta
0.897

F

.Sig

-0.719
40.508

0.473
0.000

R= 0.897

يتبي ��ن م ��ن البيانات الواردة ف ��ي الجدول ال�ساب ��ق (� )2أن قيم  Fالمح�سوب ��ة لهذه الفر�ضية
بلغ ��ت ( )40.508وه ��ي �أكبر من قيم ��ة( )Fالجدولية البالغة ( ،)1.645وحي ��ث �إنَّ قاعدة القرار
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ت�شي ��ر �إل ��ى رف�ض الفر�ضية العدمية �إذا كانت قيمة ( )Fالمح�سوب ��ة �أكبر من  Fالجدولية ،ف�إنه يتم
قب ��ول الفر�ضي ��ة البديلة التي تن�ص على وجود �أثر ذو دالل ��ة �إح�صائية لعنا�صر محا�سبة اال�ستدامة
(العنا�ص ��ر البيئي ��ة ،العنا�ص ��ر االجتماعي ��ة ،العنا�ص ��ر االقت�صادية) ف ��ي م�صداقي ��ة المعلومات
المحا�سبي ��ة في البنوك التجاري ��ة الأردنية» ،وهذا ما ت�ؤكده قيمة الداللة ( )Sigالبالغة �صفر ًا حيث
إ� َّنه ��ا �أق ��ل من  .%5علما» ب�أن معامل ( )Betaقد بلغ � 0.897إ�شارة �إلى �أن اتجاه العالقة موجبة بين
المتغير الم�ستقل والمتغير التابع.
النتائج المتعلقة بالمتغير التابع :م�صداقية المعلومات المحا�سبية

الجدول ()3
المتو�سط ��ات الح�سابي ��ة والإنحراف ��ات المعياري ��ة للمتغي ��ر التاب ��ع :م�صداقي ��ة المعلوم ��ات
المحا�سبية
ت

المتوسط
الحسابي

العبارة

10

مالئمة المعلومات المحاسبية لحاجات صناع الق اررات ومستخدمي
البيانات المحاسبية

3.744

11

احتواء على معلومات تتصف بخاصية الصدق في التعبير عن
الظواهر المراد التقرير عنها

3.822

12

احتواء المعلومات على قدرة تنبئيَّة تساعد على إعداد الخطط ورسم
السياسات المستقبلية

3.811

13

قدرة التقارير المالية على توفير المعلومات الكافية والمالءمة التخاذ
الق اررات المناسبة

3.796

14

احتواء التقارير المالية على معلومات قابلة للمقارنة ،حتى تسهل عملية
الدراسة والتحليل والتنبؤ واتخاذ الق اررات.

3.801

المتوسط العام

3.794

االنحراف
المعياري

األهمية

613.

5

760.

1

663.

2

672.

4

735.

3

0.688

يتبي ��ن �أن المتو�سط الح�ساب ��ي قد بلغ ( ،)3.794فيما بلغ االنح ��راف المعياري (.)0.688
وتراوح ��ت �إجاب ��ات عينة الدرا�سة ما بين ( )3.822على الفق ��رة (  ) 11والتي ح�صلت على �أعلى
ن�سب ��ة من الإجابات ،وتن�ص ه ��ذه الفقرة على �أن «احتواء على معلوم ��ات تت�صف بخا�صية ال�صدق
ف ��ي التعبي ��ر ع ��ن الظواه ��ر المراد التقري ��ر عنها» .أ�م ��ا الفق ��رة (  ) 10فح�صلت عل ��ى �أقل ن�سبة
م ��ن الإجاب ��ات ،حيث بلغ متو�سطه ��ا ( ،)3.744وتن�ص ه ��ذه الفقرة عل ��ى �أن «مالئمة المعلومات
المحا�سبية لحاجات �صناع القرارات وم�ستخدمي البيانات المحا�سبية».
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النتائج
تو�ص ��ل البح ��ث �إلى وجود �أث ��ر ذي داللة �إح�صائي ��ة لعنا�صر محا�سبة اال�ستدام ��ة (العنا�صر
البيئي ��ة ،العنا�ص ��ر االجتماعية ،العنا�ص ��ر االقت�صادية) في م�صداقية المعلوم ��ات المحا�سبية في
البن ��وك التجارية الأردنية ،كما �أظهرت المتو�سط ��ات الح�سابية �أن �إدارة البنك تحر�ص على توفير
الدع ��م للمحا�سبي ��ن ،وت�شجعه ��م على توظيف مفه ��وم محا�سبة اال�ستدام ��ة وممار�سته في عملهم،
وتبين �أنه يتم التعبير عن التكاليف البيئية بالح�سابات الختامية والمتمثلة بح�سابات الدخل وقائمة
المرك ��ز المالي ،كذل ��ك تبين �أن البنك يقوم بن�شر معلومات عن م ��دى ت�ضمين البيئة في ر�ؤيته �،أو
ر�سالته� ،أو �أهدافه.
التو�صيات
ي�ؤكد الباحث على �أهمية محا�سبة اال�ستدامة ،كنظام للمعلومات يخت�ص بوظيفتي قيا�س الأداء
البيئي واالجتماع ��ي واالقت�صادي للبنك والتقرير عن نتائج هذا القيا�س بما يكفل تقييم �إ�سهاماته
ف ��ي تحقيق التنمي ��ة الم�ستدامة وذلك لت�أثيرها الوا�ضح على م�صداقي ��ة المعلومات المحا�سبية في
البنوك التجارية الأردنية ،من وجهة نظر عينة الدرا�سة ،وذلك من خالل �إتباع الآليات التالية:
 -1الت�أكيد على التزام البنوك التجارية الأردنية االبالغ عن المعلومات والتكاليف االجتماعية
التي من الممكن �أن ت�سبب انخفا�ض الإيرادات والتدفقات النقدية الم�ستقبلية.
 -2ا�ستم ��رار البن ��وك التجارية الأردني ��ة بالإف�صاح في بياناته المن�ش ��ورة عن التكاليف التي
يتحملها ،لقاء تدريب الموظفين،و�إك�سابهم المهارات الالزمة.
� -3ضرورة التزام البنوك التجارية الأردنية الإف�صاح عن التكاليف التي يدفعها لدعم البنى
التحتية لالقت�صاد الوطني.
� -4ض ��رورة العمل على �إيجاد وتفعيل مدون ��ات �أخالقية خا�صة بالبيئة واال�ستدامة والتزامها
من قبل جميع البنوك التجارية الأردنية.
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